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5 月25日，枢密院に皇室典範案が諮詢され， 6 月15日まで審議が行われ（第
一審会議），その結果， 2 か条が削除されるなどの修正がなされて，12 章64か










































































































GHQ によって作成された「総司令部案（マッカーサー草案）」の第 2 条は，
「皇位ノ継承ハ世襲ニシテ国会ノ制定スル皇室典範ニ依ルヘシ」と規定してい






































を GHQ が受け入れることはなく，3 月 6 日発表の「憲法改正草案要綱」では，
「第二 国会ノ議決ヲ経タル皇室典範」とされ（「三月二日案」第106条の規定




第 2 回審査委員会（ 4 月24日）における河原春作顧問官の「皇室典範は法律に
非ざるや」との質問に対して，松本国務大臣は，「当初は法律と異なるものに
せんとしたるが目的を達するに至らざりき，本案にては法律なり」と答弁して





























































































































































こうした議論もあったが，結局，昭和22年 5 月 1 日，天皇の勅定である「皇
室典範及皇室典範増補廃止ノ件」により，旧皇室典範並びに皇室典範増補は，













第 3 条 皇位は，皇室典範の定めるところにより，皇統に属する男系の子
孫がこれを継承する．
第 8 条 皇室典範の改正は，事前に皇室会議の議を経ることを必要とする．



















第 2 条 皇位は世襲である．
2 天皇の位は，皇室典範の規定に従って，男系男子がこれを継承する．
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The Constitution and the Imperial House Law
―On the Amendment of Article 2 of the Constitution ―
Takeshi TOMINAGA
Summary
Article 2 of the Constitution states that “The Imperial Throne ... shall
succeed to it in accordance with the Imperial House Law passed by the Diet.
This article examines the validity of this provision. The former Imperial House
Law, enacted in 1889, was based on the history and traditions of our country,
and it was considered equal to the Constitution in form. However, the current
Imperial House Law, enacted after the war, was enacted in the name of
democratization as a “law” different in character from the old Imperial House
Law. The most significant difference is that the Meiji Constitution provided
that amendments to the Imperial House Law did not require a vote of the
Imperial Diet, whereas the current Constitution allows the Diet to determine
(amend) the content of the Imperial House Law. Although there has not been
much research or debate on this point since the end of the war, it is the most
important issue for our country. The conclusion of this paper is to argue that
Article 2 of the Constitution should be amended to restore the original form of
the Imperial House Law.
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Commentaries on the Constitution of the Empire of Japan,
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